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Abstract
The purpose of this paper is to clarify fundamental income computa-
tional structure of the Revenue-and-Expense view. In order to pursue
this purpose, this paper begins with clarifying fundamental structure of
income calculation in the income statement. Under the Revenue-and-
Expense view, revenue is financial expression of output, expenses is
financial expression of input. Income is calculated by comparing
revenue and expense. On the other hand, asset is the place of storage of
input or output. Liability and capital mean resources of fund. On the ba-
sis of this fundamental structure, this paper points out some features of
this structure. The main feature is that this structure could define input
and output and select the input-output process, in other word, income is
able to be defined on the basis of this process.
Keywords: Revenue-and-Expense view, Asset-and-Liability view, In-
put, Output, Income statement, Balance sheet, Articulation
はじめに
現在国際的に進む会計基準のコンバージェンスやアドプションの対象とな
る国際財務報告基準（International Financial Reporting Standards: IFRS）
やアメリカの財務会計基準書（Statement of Financial Accounting Stan-
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dards: SFAS）などの会計基準の基盤ともいえる利益概念は，資産負債アプ
ローチ（Asset-and-Liability view）に基づくといわれる1。他方で，アメリ






























Memorandum, An Analysis of Issues Related to Conceptual Framework for




























































































ト第４号“Basic Concepts and Accounting Principles Underlying Financial






























仕訳A（インプット） ： (借) 資産a(費用) ／ (貸) 資産a減少
































































































































































































参 考 文 献
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)(1970), Statement of the Ac-
counting Principles Board No.4: Basic Concepts and Accounting Principles Underlying
Financial Statements of Business Enterprises, AICPA.
Financial Accounting Standards Board (FASB)(1976), FASB Discussion Memorandum, An
Analysis of Issues Related to Conceptual Framework for Financial Accounting and Report-
ing: Elements of Financial Statements and Their Measurement, FASB. (津守常弘監訳
『FASB財務会計の諸概念』，中央経済社，1997年)
Paton.W.A. and A.C. Littleton (1940), An Introduction to Corporate Accounting Standards,
（中島省吾訳『会社会計基準序説』森山書店）
エ・シュマーレンバッハ著，土岐政蔵訳（1959）『十二版・動的貸借対照表論』森山書店
岡田裕正（1999）「計算構造から見たアメリカにおける会計原則等の分類」，経営と経済，
第79巻第２号
岡田裕正（2003）「資産負債アプローチの計算構造」經濟學研究，第69巻第３・４合併号
紙博文(2005)「利益計算思考の変遷とこれからの会計の役割」，経営情報研究，第13巻第２号
北村敬子（2007）「利益概念と割引計算」企業会計，第59巻第６号
工藤栄一郎（1995）「収益・費用概念の定義に関する研究ノート－収益費用アプローチにお
ける収益・費用概念について－」，鹿児島経大論集，第36巻第３号
新田忠誓（2003）「国際会計基準における棚卸資産会計－収益費用アプローチとの比較－」，
松山大学論集，第15巻第２号
角ヶ谷典幸（2008）『割引現在価値会計論』森山書店
津守常弘（2002）『会計基準形成の論理』森山書店
広瀬義州（2010）『IFRS財務会計入門』中央経済社
付記：本稿は，文部省科学研究費補助金（基盤研究C）に基づく研究成果の一部である。
